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項 目 普及率(%) 設置台数(台) 操作可能教員数(%)






































































②インター フェー スを小型のプラスチックケー スに入れ,比色計本体とマウスコネクター を接続す
る。
なお,発光ダイオードの電源にはアルカリ乾電池 2個を用いる方法と,パソコンの5V電源を利
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|
|     ブデン酸アンモニウム混液を9.5cm3と,塩化第一スズを0.5cdF加え,15分間放置し青色に発色させる。
|     その後,比色計で測定する。


















































































採取容器の設置場所 サンプル 1 サンプル 2 サンプル 3
校内の駐車場の横 0.0577 0.0521 0.0464
道路横のグランド 0.0750 0.0615 0.0528
1階の教室内 0.0354 0.0286 0.0269





























A.あった B。 少しあった C.あまりない D.全然ない
359` 40°/。 15% 10%
4.授業後に,空気や水の汚れについて関心が高まりましたか。
A.高まった B.少し高まった C。 あまりない D.全然ない
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i      また,表7の感想の結果から,生徒は自分たちの回りにある空気の汚れについて,単に汚れてい




1      地球環境の問題が取り上げられる中で,生徒の身近なレベルで環境に対する理解を深め,それを
1     出発点として地域レベルの環境,都道府県レベルの環境,日本の環境,世界の環境,地球規模の環
1     境へと発展させる方法が中学校における環境教育の望ましい手法と考える。したがって,身近なン|     ベルで環境を調べることは,環境調査における原点である。
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1    英文要約
SUMMARY
Study On the teaching material fOr air pollution investigation、vith computer
―IntrOducing quantitative environmental science for 10wer secondary schOol―
Present cOurse of study aims at cOnvertittg tO the hands,On science frOm the rOte learning science. It is
necessary to introduce the point of view intO the science education from wllich it stand in the aspect of an
environmental education, We investigated about a teaching material of envirOnment education which surrOund‐
ed ch■dren of the 10wer secondary student.They promote a scientific vie、v and the idea throllgh the experience
of a scientific analysis to a natural envirOnment
The teaching tOOl system by which the child investigated air polution  by a scientific method with a
computer was developed as a simpHfied methOd by usilag mouse interface. The study guidance method which
used the system was also researched
As a consequence,the follOwing has been understoOd.
l  We can make a quantitatively and a mathematical principle environmental investigation in the lower
secondary teaching material
2  This teaching material treats and the content can be deepened wide of environmental study
3  1n an environlnental investigation with a cOmputer,he primary prOcedure of a cOコnplex analysis methOd
can be simphfied The density of he contanlinant can be eas■y obtained.
4  This teaching material has working by M/hich the understanding of the measurement by student is
proceeded
(1995年4月30日受理)
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題名 :N02測定 ソフ ト
'save "N02-1",A
' *****************************キ|| ******* ネ*****|******|*******
'  比色 濃度 計測 PC-9801マウスイ ンタ ー フ ェー ス使用 型' 試料 濃度 の計測  補正型  ザ ル ツマ ン試 薬 に よ るN02(PPM)測定
・           フル メニ ュ ウ タイ プ
'   大阪府教育 セ ンター  紺野 昇     1994.0005
' **********ネ*****************|*|****************|**|*******|******半**‡
DEF SEC と81H8000




HA=0        '補正値初期 化
TM=1        '測定時 間間隔
CO=6
DR$=""




*VAK  '表示 画面














POR I=WY2 TO VYl STEP -5
LINE(VXl,1)―STEP(5,0),7
NEXT I























690 FOR R=l T0 2:XP=0
700    1F R=生 THBN RR4=C‖l ELSE RR4=CM2
1710    1F RR4〉=l THEN GOT0 1820
1720    FOR I=2 TO とN(R)
1730       X$=MIDS(MO$(R), I,1)
1740       1F X$i"0・ OR X$=" " THEN XP=XP+l EとSE 00T0 1760
1750    N8XT I
1760       RRl=VAと(X$)
1770       1F R=生 THEN CR(R)=.1^XP*RRl:GOT0 1880
1780         XXiVAL(MIDS(MOS(2),I+1,1))
1790          1P XX(5 THEN CR(R)=.1^XP*RR1 8とS  CR(R)=.1^XP*( l+1)
1800       GOT0 1880
1810
1820    1F R言l THEN RR2=INT(CMl) EしSE RR2=INT(CM2)
1830    XPとしEN(STR$(RR2))-1:RR5$=MIDS(STR$(RR2),2,1)
1840    RR3=VAL(RR5$)
1850    1F R=1 0R XP=l THEN CR(R)=RR3*(10^(XP-1)):GOT0 1880
1860       RR6iCINT(RR2/(10ハ(XP-2)))
1870       CR(R)=RR6*(10^(XP-2))
1880 NEXT R
1890  DSA=CR(2)―CR(1) :DSA2=CR(2)/CR(1)
1900  1F CR(1)(l THEN GOT0 1930
1910     1F DSA=(1l TH8N CCl=CR(1):CC2=CCl+10:TT=1:GOT0 1970
1920       CCl=CR(1):TT=CINT(DSA/10):CC2=CCl+10*TT:GOT0 1970
1930
1940  1F DSA2(1l THBN CCl=CR(1):CC2=CC生*10:TT=CCl 00T01970
950        DSA3=CINT(DSA2/10)*10







2030 MAXV=01FOR I=l T0 11
QQ=CC二十(I-1)*TT
IF QQ〉l THEN TIとし=しEN(STR$(QQ))-l ELSE TIとし=L N(STR$(QQ))
IF TIしL〉MAXV THBN MAXV=TIとし
2070        NEXT I
2080        TIL=TIとと
2090        1F TIL〉=4 THEN TIN=4 ELSE TIN=TIし
2100        し0=(4-TIN)*8+8
2110 FOR I=l T0 11
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2130   と1=ICH
2140     1lT$=STRS(Q):Lとし LEN(TIT$)
2150     1F Q(l THEN TIT$="0"+MIDS(1lT$,2,ととし-1):TITし$=とBFT TI TIN):GOT0 2170
2160     TITLS=MIDS(TITS,2,TIN)
2170     1F Q〉l THEN TIと2=しBN(STRS(Q))-l EとSE TIL2ことBN(STRS(Q))
2180     1F TIし2)=4 THEN TIN2=4 BLSE TIN2=TIし2
2190     1F TIN―TIN2)O THEN し0=(4-TIN)*8+8*(TIN―TIN2) BLSE LO=(4-TIN)*8+8
2200     00SUB *TITと








2200  FOR し=VXl TO WX2-30 ST8P 30
2300     Ll=VY2+8:IF L=WXl THEN LO=と-20 ELSE LOヨL-24
2310     しL=(L―WXl)/2
2320     TITLS=STR$(Lし)
2330     00SUB *TITし





2300 COしOR 7:しOCAT8 7,1:PRINT TI$
2400    LOCATB 49,1,PRINT"日付 "十DATE$;
2410    とOCAT8 64,1:PRINT"時刻 "+TIMES
2420 '
2430とOCATB 30,20:PRINT"(秒)":しOCA 8 1,2:PRINT"(PPM)":
2440しOCATE 36,3:PRINT"測定 デ ー タ "
2450 COとOR 7:LOCATE 35,51PttNT・[濃度 :ミリM]“
2460 COとOR 6:LOCATE 37,7:PRINT "     0 "
2470 COとOR 7:LOCATB 35,91PRINT"[濃度 :ppm]"
2480 COLOR S:しCATB 37,11:PRINT ・     0 "
2490 COLOR 7:LOCATB 36,131PRINT力[カウント数]"
2500 COとOR 6:しOCATE 37,15:PRINT "     0 "
2510 COとOR 7:LOCATE 35,17:PRINT"[計測 時 間]"
2520 COとOR 6:しOCATE 37,19:PRINT" 0秒"
2530 '




2580 FOR I=l T0 15
2590   1F DTNO=(15 THEN II=I EしSE II=DTNO-15+I
2600 とOCATE 49,1+IiCOしOR 31PRINT USINC"‖#‖:"iV(II,1);
2610 COLOR 7:PRINT"濃度 ・ ;
2620   COLOR 5:IF W(II,2)(,001 THEN PRINT USING "‖,1‡|‖十 :"iV(II,2);:GOT0 2670
2630   COLOR 5:IF T(II,2)(10 THEN PRINT USING "十 ‖‖‖‖ :"iV(II,2);:GOT0 2670
2640            1F W(II,2)(100 THBN PRINT USINC "11,11# :",W(II.2);:GOT0 2670
2650            1F T(II,2)(1000 THBN PRINT USING "‖‖# || :";V(11,2),:GOT0 2670
2660                                PRINT USING "1‖‖‖‖# :";W(11,2);
2670   COとOR 71PRINT WD$(II);
2680     1F DTNO=II THEN GOT0 2700
2690 NEXT I
2700 RETURN
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2710 '
2720  *S10КI
2730  FIしB$=DRS十‐lRO"十NO$+". IRO・
2740  0PEN FIしB$ OR INPUT AS ‖1
2750     1NPUT ll,A,B,Cl,Nl,C2,N2
2760  CとOSE ll
2770  RETURN
2780 '
2700 *S10RI  ' ///////////////////////////////////////////////////////////
280C COSUB *VAK
2810 GOSUB *TATE
2320 とOCATE l,231PRINT SPC(78)::LOCATE 5,23





IPttNT・ 1ギ: :COしoR 7:PRINT"濃度 測 定 い,
:PRINT・  2:・ドCOLOR 7:PttNT"検量 線 補 正 ";
IP INT"  3:";:COLOR 7:PRINT"検量 線 作 成 "手
IPRINT"  0:;!COとOR 7:PnINT"終了 ";
2880  ASS=IN【EYS:IF AS$="" THEN 2880
2890  とOCATE l,23:PRIWT SPC(77)i
2900    1F AS$=CHP$(13) OR AS$="1" THEN OPV=1:GOTO *DATINP
2910    1F AS$=Ⅲ2‐ T18N OPW=2:GOTO *DATINP
2920    1P AS$="3" THEN OPV=3:GOSUB *MAKE
2930    1F ASS="0" THBN GOTO *OVARI BしSE COT0 2880
2940 '
2950 *DATINP ' 沢1定  //////////////////////////////////////////////////////
2960 LOCATE l,23:PRINT SPC(77)::LOCAT8 6,23:COとOR 
2970 1F OPW=l AND HA=O THBN GOT0 3050
2980 1F OPV=2 THEN COT0 3020
2990 PRINT"((測定 :試料 を 比 色 計 に入 れ、 準 備 が で きた ら"::COLOR 5:PRINT"リター ンキー
3000 COとOR 71PRINT"で浪J定します。 〉〉";:GOT0 3090
3010 '
3020 PRINT"((補正 :水の入 った 試 験 管 を 比 色 計 に入 れ た ら";:COとR 5,PRINT"リター ンキー
3030 COLOR 7:PRINT"で補 正 します。 〉〉 ::GOT0 3090
3040 '
3050 PRINT"く(検量 線 の 補 正 が で きて い ま せ ん。 "::cOLOR SIPRINT"リター ンキー ";
3060 COLOR 7:PRINT"で、 メ ニ ュ ゥ に戻 りま す 〉〉";
3070       ASS=INK8Y$:IF ASS="" THEN GOT0 3070 8とB GOTO *S10RI
3080 '
3090       AS$=IN【EY$:IP AS$="・ THCN 3090
3100       LOCATE l,23:PRINT SPC(76)i
3110 '
3120 0N ERROR COTO *EE
3130 00SUB *S10KI





3190 LOCATE l,231PRINT SPC(70);
3200 COLOR 7:しCATB 19,23:PRINT"くく た だ 今 測 定 中。 (";:COとOR 51PRINT"STOP■";:C
OとOR 7:PRINT "で計 測 を 中 止 )〉〉";
3210 '
3220 TMl=VAL(RIGHTS(TIME$,2))
3230 00LOR 7:LOCAT8 64,生:PRINT Ⅲ時 亥1 "十TIMB$
3240 00SUB *MOUSEIN
3250 TM2=VAL(RIGHT$(TIMES,2))
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3260 1F TM2=TMl THEN 3240
3270 1F TM2くTMl THEN TM2=TM2+60
3280 TTT=TM2-TMi
3290 1F OPW=2 THEN GOSUB *IIN
3300 DAT=(L00(COU)―HA)/B        '対数 変 化
3310 1F DAT(O THBN DAT=0
3320 '
3330 BEEP l




3380 YYT=VWl*VV IttV‖2:IF YYT)WY2 THBN YYT=WY2
3990 1F CTT=(105 THEN CIRCしB(C T*2+VXl-1,YYT),1,CO,,,,F:00T0 3440
3400 1F CTT〉105 AND CNT(210 THEN CIRCLE(CTT*2+VXl-208,YYT),1,CO-2,,,,F:GOT0 3440
3410    VT=CTT MOD 105:IF VT=O THEN WT=105
3420    01RCしB(VT*2+VXl-1,YYT),1,CO-4,,,,F
3430 '
3440 とOCATE 38,7:COLOR 6 :WI=DAT
IF WI(.001 THBN PRINT USING ".‖##↑|",VI
IF VI(10 THEN PRINT USINC   ・ 1.‖#'い:VI
IF VI(100 TH8N PRINT USING  ⅢI#.‖#‖・ ;VI









:00T0 3500       /
1COT0 3500
:GOT0 3500
3510 とOCATE 38,11:PRINT US
3520 とOCATE 38,15:PRINT US
3530 しOCATE 38,19:PRINT US
3540 BEBP 0
3550 '















3700 1F OPW=2 THBN GOT0 4S10RI
3710 しOCATB l1 23:PRINT SPC(70);
3720 COLOR 5:LOCATE 6.231PRINT"く(選択 〉〉 ";




3770 AS$=INKBY$:IP AS$="" THEN GOT0 3770
3780    1F ASS="3・THEN GOTO *S10RI
3790    1F ASS=CHR3(13) THBN GOSUB *KESU:RETURN 3160
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3840 PAINT(VXl+30,WYl+100).0,7
3850 FOR I=l T0 11
3860  LINE(VXl,WYl+23*1)―STEP(VX2-VXl,0),5,,81H8888
3870 NEXT I






3940 しOCATE l,231PRINT SPC(77);
395000しOR 7:LOCATE 8,23:PRINT"*記録 す る";iCOとR 5:PRINT"試料 の 番 号 ";:COLOR
7:PRINT"を入 力 して 下 さ い。 (0で中 止 )=〉":
3960 1NPUT VNN
3970 1F VNN=O THEN COT0 3680
3980 LOCAT8 1,23:PRINT SPC(77):
3990 00LOR 7:しCATB 24,231PRINT"*ただ 今、 デ ー タ を記 録 中 で す。 *";
4000 1F DTNO=O THEW 4070
4010    FOR I=l TO DTN0
4020         1F Y(1.1)(〉WNN THEN 4060
00SUB *MES2
lF OPE=l THEN GOT0 4070
1F OPE=2 THEN GOT0 3040
4060    NEXT I
4070    DTNO=DTNO+1:W(DTNO,1)=VNN:V(DTNO,2)=VVI:VDS(DTNO)=DATB$
4080    00SUB IDATOUT
4090    FIL$=DR$+"S―N02.DAT"
4100    0N ERROR COTO *ERl
4110      0P8N FIし$ FOR INPUT AS #1:INPUT 11,DUM:CとOSE
4120    0N ERROR COT0 0
4130      0PEN Flと$ FOR APPEND AS #1




150      CLOSE ll




4200  0PEN FIし$ FOR OUTPUT AS ‖1
4210  RBSUMB 4140
4220 '
4230 本MES2
4240 LOCATE 2,23:PRINT SPC(77);:COLOR 6
4250 0N BRROR GOT0 0
4260とOCAT8 6.23:PRINT"く〈指定 した番号 は、 既 に登録 されて い ます。 1:上書 き 2
:番号変更 〉〉";




IF ASS="2・ TH8N OPB=2 ELSE 4270
4310 *FILEINP '//////////////////////////////////////////////////////////////
4320 NOSt"N02"
4330 0N ERROR COTO *EE
4340 00SUB *S10KI




4390 FOR AV=l TOとBN(TI し3)
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4400    CPO=ASC(MIDS(TITL$,AV,1))







4480 COとOR 6:LOCATE 12,6
4490  PRINT Ⅲ警告 ! 指 定 した番号 の検 量線 フ ァイルが記録 されて い ません。 "
4500 COとOR 7:LOCATE 14,11
4510  PRINT"ファイル番号 を変更す るか、 フ ァイルを作 成 して下 さい。 "
4520 COとOR 6:LOCATE 20,16






4590'    マ ウス端子 使用 比色濃度 計測 システ ム 較正 プ ログ ラム
4600 CLS 3
4610 LINE(20,0)―620,16).1,BF:LOCATE ll,0
4620 COしOR 7:PRINT Ⅲ(く マ ウス端子使用 簡易比色計 の温 度較正 プ ログ ラム 〉〉"
4630 PRINT
4640  PRINT "   ***ホ***** | ネ|*********|**ホ| * **********************ネ| |
***ネ******"
4650 PRINT"  この較 正処理 プ ログラムは計 測す る比 色 を測定 し、 光 セ ンサ ーの定 数
を "
4660 PRINT" 求 め ます。 最 初 に、 測定 しよ うとす る濃度 範 囲 の最小 濃度 に設定 して計
測 します。 "
4670 PttNT" 次 に、 最大 濃度 に設定 して計測 します。 "
4680  PRINT "   **************ネ** ネ| *******************************
**********"
4690 00LOR 6:LOCATB 4,10
4700 PRINT"1.簡易比色計 を コ ンピュータのマ ウス端子 に接続 して くだ さい。 "
4710 COLOR 6:LOCATB 4,12
4720 PMNT" 確 認 した ら、 リター ンキー を押 して下 さい。 N半で中止 します。 ";
4730 AS=INKBY$:IF A$="" TH8N 4730
4740            1F A$="N" OR A$="n" OR A$="ミ" TIBN GOTO *OVARI
4750 とOCATE l,10:PRINT SPC(73);:LOCAT8 1,121PRINT SPC(78)i
4760 COLOR 5
4770 LOCATB 4,10:PRINT"2.測定予定範 囲 の最小濃度 溶 液 (TO)を準備 して下 さい。 "
4780 LOCAT8 7,12:PRINT"準備 した溶液濃度 (単位 はミリモ″/リサトカ)を入 力 して下 さい。 =〉 ";
4790 1NPUT Cl
4800 WW=5:00SUB *START:GOSUB *KEISANl
4810      Nl=COUNT
4820 '
4830 LOCATE 10,23:PRINT Ⅲ*リター ンキー で次 の処 理 に進 み ます。 ";
4840 A$=INKBY$:IF A$=・" THEN 4840
4850 .
4860 FOR I=10T023:LOCATE l.IIPRINT SPC(78),INEXT I
4870 COとOR 4
4880とOCATB 4,101PRINT"3 測定予定範囲 の最大濃度 溶 液 (Tl)を準備 して下 さい。 Ⅲ
4890しOCAT8 7,12:PttNT"準備 した溶液濃度 (単位 はミリモ″/リット″)を入 力 して下 さい。 =〉 ";
4000 1NPUT C2
4910       GOSUB *START:GOSUB *【BIS Nl
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4990とOCATE 5,101PRINT"濃度 =〉"iCl;Ⅲで の測 定 カ ウ ン ト =〉";Nl
5000 LOCATE 5,12:PRINT"濃度 =〉"iC2ドで の 測 定 カ ウ ン ト =〉";N2
5010しOCATE 5,15:PRINT"測定 した A定数 =〉";A;
5020
5030 '
504000とOR 5:LOCATE 5,18:PRINT"く処理選 択 〉"tCOLOR 7
5050 LOCATE 24.18:PRINT・1 :dataを較正 フ ァイル に保 存 し終 了す る "
5060とOCATE 24,19:PRINT・2 :再度、 較正処 理 を行 う"
5070とOCATE 24,20:PRINT"3 :dataを保 存 せず終了す る "
5080 A$ユINKBY$:IF A$="" THEN 5080
IF A$=・1" THEN COTO *FILESAV8
1F AS=・2" THEN GOT0 4600
1F A$言Ⅲ3" THEN COTO *SHORI BLSB 5080
140 *START
150 COLOR 6:LOCATE 60,12:PRINT"処理 を 実 行 中 ":COしOR 7
160 FOR I=l TO V‖
170   TMl=VAし(RICHTS(TIMES,2))
180   00SUB *MOUSEIN
5190   TM2=VAし(RIGHT$(TIMES,2))
5200   1F TM2=TMl THEN GOT0 5180






5270 1E INP(&H7FD9)AND と180 THEN 5290 ELSE 5270
5280 '
5290 COU=0
5300*Sl:IF INP(&H7FD9)ANDとH80 THBN GOTO*S18LSB GOTO*S2
5310 *S2iCOU=COU+1
5320 *S3:IF INP(81H7FD9)AND elH80 THEN GOTO 辛S4 8LSB 00TO *S2





5380 COとOR 6:LOCATE 24,22:PRINT"*ただ 今、 フ ァイ ル に記 録 中 で す 。 *";
5390 FI$="IRON02.IRO"
5400 0PBN FIS FOR OUTPUT AS ‖1






5470 FOR I=l TO VV
5480   1F C(1)(MI THBN MIiC(1):XMI=I
5490   1F C(1)〉MA THEN MArc(1):XMA=I
5500 NEXT I
5510 FOR I=l TO VV
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5520   1F I=XMA OR I=XMI TIIBN 5540
5530   CC=CCttC(1)/100:CT=CT+1
5540 NEXT I
5550 COUNT=CC/CTICOUNT=1001COUNT
5660 RETURN
